
















































































































































































































22.58, p < .01）、罪悪感予測得点（F（3, 114）= 57.31, p <












得点よりも有意に高かった（F（3, 114）= 23.85, p < .01）。
続いて、謝罪予測得点についても、謝罪情報に関する一
要因の分散分析を行ったところ、条件による得点差が有意












の相関が（r = -.61, p < .01）、怒り得点（r = .42, p < .01）
との間で正の相関が見られた。ネガティブ印象得点に関し
ては、怒り緩和得点（r = -.80, p < .01）、罪悪感予測得点
（r = -.53, p < .01）、許容得点（r = -.63, p < .01）との間で
負の相関がみられた。怒り緩和得点は罪悪感予測得点（r =
.43, p < .01）と許容得点（r = .54, p < .01）との間で正の相
関を示し、罪悪感予測得点は許容得点と正の相関を示した
（r = .48, p < .01）。
（２）謝罪なし−謝罪なし条件
謝罪あり−謝罪あり条件と同様に、ポジティブ印象得点
はネガティブ印象得点（r = -.73, p < .01）との間で負の相
関を、怒り緩和得点（r = .44, p < .01）との間で正の相関を
示した。ネガティブ印象得点は、怒り緩和得点と（r = -.49,




.47, p < .01）、謝罪予測得点（r = .61, p < .01）との間には
有意な正の相関が見られ、再犯予測得点と謝罪予測得点と
の間には負の相関（r = -.62, p < .01）が確認された。
（３）謝罪あり−謝罪なし条件
ポジティブ印象得点は、ネガティブ印象得点（r = -.86, p
< .01）、再犯予測得点（r = -.41, p < .01）との間で負の相
関を示し、怒り緩和得点（r = .53, p < .01）、謝罪予測得点
との間で正の相関を示した（r = .47, p < .01）。ネガティブ
印象得点は、再犯予測得点（r = .45, p < .01）との間で正の
相関を、怒り緩和得点（r = -.67, p < .01）と罪悪感予測得
点（r = -.44, p < .01）、許容得点（r = -.44, p < .01）、謝罪
予測得点（r = -.54, p < .01）との間で負の相関を示した。さ
らに、怒り緩和得点は罪悪感得点（r = .48, p < .01）、許容
得点（r = .65, p < .01）、謝罪予測得点（r = .47, p < .01）と
の間で正の相関を示し、罪悪感予測得点は許容得点（r =
.61, p < .01）と謝罪予測得点（r = .58, p < .01）との間では
正の相関を、再犯予測得点との間では負の相関（r = -.47, p
< .01）を示した。許容得点に関しては、謝罪予測得点とは
正の相関（r = .51, p < .01）を、再犯予測得点とは負の相関
（r = -.50, p < .01）を示した。また、再犯予測得点と謝罪




負の相関（r = -.50, p < .01）を、怒り緩和得点（r = .56, p
< .01）と罪悪感予測得点（r = .46, p < .01）との間では正
の相関を示した。ネガティブ印象得点については、再犯予
測得点（r = .64, p < .01）との間でのみ正の相関が見られ
た。また、怒り緩和得点は罪悪感得点（r = .54, p < .01）、
許容得点（r = .65, p < .01）、謝罪予測得点（r = .42, p < .01）
との間で正の相関を示した。罪悪感得点については、許容
得点（r = .59, p < .01）、謝罪予測得点（r = .51, p < .01）と
の間で正の相関が確認された。さらに、許容得点と謝罪予


























Table 2  項目間の関連性（謝罪なし―謝罪あり条件） Table 3  項目間の関連性（謝罪なし―謝罪なし条件）




























































































１）Gonzales, M. H., Pederson, J. H., Manning, D. J., &
Wetter, D. W. (1990). Pardon my gaffe: Effects of sex,
被害者は加害者をいかに認知するか
status, and consequence severity on accounts. Journal
of Personality and Social Psychology, 58, 610-621.
２）中川美和・山崎晃. （2004）. 対人葛藤場面における幼
児の謝罪行動と親密性の関連. 教育心理学研究, 52, 159-
169.
３）中川美和・山崎晃. （2005）.  幼児の誠実な謝罪に他者
感情推測が及ぼす影響. 発達心理学研究, 16, 165-174.
４）Hoffman, M. L. 1998 Varieties of empathy-based guilt.
In J. Bybee（Ed.）, Guilt and Children. （pp.91-112）San
Diego: Academic Press.
５）芝﨑美和. （2008）. 親密性が幼児の謝罪効果の認識に
与える影響. 幼年教育研究年報, 30, 41-48.
６）Darby, B. W., & Schlenker, B. R. (1982). Children's
reactions to apologies. Journal of Personality and
Social Psychology, 43, 742-753.
７）Darby, B. W., & Schlenker, B. R. (1989). Children's
reactions to transgressions: Effects of the actor's
apology, reputation and remorse. British Journal of
Social Psychology, 28, 353-364.
８）Ohbuchi, K., Kameda, M., & Agarie, N. (1989).
Apology as aggression control: Its role in mediating
appraisal of and response to harm. Journal of
Personality and Social Psychology, 56, 219-227.
９）Dweck, C. S. （1986）. Motivational processes affecting
learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.
10）Henderson, V. L., & Dweck, C. S. （1990）. Motivation
and achievement. In S. S. Feldman & G. R. Elliot
（Eds.）, At the  threshold:  The  developing
adolescent （pp. 308-329）. Cambridge: Harvard
University Press.
11）Wood, R., & Bandura, A. （1989）. Impact of
conceptions of ability on self-regulatory mechanisms
and complex decision making. Journal of Personality
and Social Psychology, 56, 407-415.
12）Cain, K. M., & Dweck, C. S. （1995）. The relation
between motivational patterns and achievement
cognitions through the elementary school years.
Merrill-Palmer Quarterly, 41, 25-52.
13）Henderson, V. L., & Dweck, C. S. （1990）. Motivation
and achievement. In S. S. Feldman & G. R. Elliot
（Eds.）, At the threshold: The developing adolescent
（pp. 308-329）. Cambridge: Harvard University Press.
14）Erdley, C. A., & Dweck, C. S. （1993）. Children’s
implicit personality theories as predictors of their
social judgments. Child Development, 64, 863-878.
15）Dweck, C. S., Chiu, C., & Hong, Y. （1995）. Implicit
theories and their role in judgments and reactions: A














20）Lindsay-Hartz, J. (1984). Contrasting experiences of
shame and guilt. American Bahavioral Scientist, 27,
689-704.
21）Baumeister, R. F., Stillwell, A. M., & Heatherton, T. F.
(1994). Guilt: An interpersonal approach. Psychological
Bulletin, 115, 243-267.
― 54 ―
芝﨑　美和・芝﨑　良典
